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La rencontre annuelle des Superieurs
Provinciaux avec les membres de I’Administration Generale s’est tenue, a la
Maison Generalice, durant la semaine
du 9 au 15 mai. Le programme differait
de celui des annees precedentes en ceci
que les sessions plenieres avaient lieu

les trois premieres matinees et que le
reste du temps etait consacre a des
entretiens entre le Superieur General
et chaque Provincial a tour de role. De
plus, des sessions non officielles ont
reuni les Provinciaux et les Conseillers
generaux - ceux-ci en tant que corres-

Le gtoeral Libermann et quelques uns des participants au dejeuner offert en
son honneur. — De g. a dr. : RR.PP. Maenen, Prov. de Belgique; Vogel,
Cons, gen.; De Winter, Prov. de Hollande; General Libermann; RR.PP.
Aebi, Vice-Prov. de Suisse; Platz, Prov. d’Allemagne; De Rooy, Assist.
Econ. Gen.; Hack, Assistant Gen. et Herbiniere, promoteur de la Cause du
Ven. Pere.
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pendants ou visiteurs, - et les autres
membres de 1’Administration Generale:
secretaire general, econome general et
prefet des etudes.
Les sujets abordes dans les sessions
plenieres ont ete les suivants: organisation de I’administration provinciale;
les Freres (recrutement, formation, role
en mission, en insistant sur I’utilite de
former des equipes de Freres pour des
taches determinees): possibilite d’une
assistance financiere a apporter par les
Provinces aux Districts pour aider
ceux-ci a fonder de nouvelles Provinces dans les territoires de mission: demarches concernant nos etablissements
a Rome: situation presente de la cause
de notre Venerable Pere et litterature
le concernant.

Docteur es Lettres et Docteur en Droit,
a exerce les fonctions de Controleur
General dans I’armee fran?aise. II est le
petit-fils de Samson Libermann, le frere
ame de notre Venerable Pere, et le fils
du general Leopold Libermann, qui fut
gouverneur militaire de Paris. Leopold,
le septieme et dernier enfant de Samson, eut lui-meme quatre filles et un
gargon. Deux filles, maintenant decedees, se firent religieuses: les deux
autres sont encore en vie. Le gargon
n’est autre que le general Libermann,
aujourd’hui age de 69 ans. C’est lui qui
a en sa p»ossession le daguerreotype
original et unique du Pere Libermann.
II le fit voir aux confreres qui participaient au dejeuner offert en son honneur.

Assistaient a I’assemblee p>our la premiere fois deux Provinciaux nommes
depuis celle de I’an dernier: le R.P.
Antonius de Winter, de Hollande, et le
R.P. Amadeu Gonsalves Martins, du
Portugal. Le R.P. Raymond Maenen,
nouveau Provincial de Belgique, avait
deja pris part a une reunion similaire en
tant que Superieur Principal de Kongolo.

Au cours du repas. Mgr le T.R. Pere
qualifia cette circonstance d’ ,.evenement historique", puisqu’elle nous valait
la presence d’un Libermann parmi les
superieurs de toutes nos Provinces et
Vice-Provinces, celle de Pologne exceptee. Le general Libermann repondit
en exprimant sa gratitude pour 1occasion qui lui avait ete donnee de rencontrer les membres d’une famille spirituelle qu’il considerait comme la sienne.

Un evenement memorable se produisit
le mardi 13 mai: le general Henri Libermann etait invite a un dejeuner donne
en son honneur. Actuellement en retraite, le general Libermann, qui est

La reunion prit fin avec le dejeuner du
samedi. Y assistait le R.P. John Jordan,
venu apporter a I’Administration Generale un rapport sur les activites de la
Province d’lrlande au Bresil.

Une Nouvelle Ecole Catechetique
Septembre prochain verra I’ouverture
de I’Ecole Catechetique de Londres,
dont le recteur sera le R.P. J.J. Richards, S.T.L., L.S.S., sous le patronage du cardinal John C. Heenan,
archeveque de Westminster.
Les cours dureront un an et seront donnes a plein temps, sur le modele de ce
qui se fait a "Lumen Vitae” a Bruxelles. Bien que I’enseignement ne soit pas
envisage avec un objectif specifiquement missionnaire, la liste des matieres
abordees fait voir que le programme
sera d’un grand interet pour les missionnaires, presents et futurs, desireux
de s’initier plus scientifiquement a la
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preparation des catechistes. Des legons
seront faites dans ce but, sur les principes et les methodes de la catechese,
I’exegese, la theologie, la liturgie, la
psychologie, I’oecumenisme, I’enseignement collectif, etc..
Les droits d’inscription sont de 180 l.s.,
pension non comprise. L’Ecole ne pent
recevoir en residence que quelques eleves, mais elle s’efforcera de procurer
aux autres un logement au dehors.
Pour tous renseignements, s’adresser a:
The Secretary,
London College of Catechetics
17 Chepstow Villas
London W , 11, England.

LE SENS DE NOS RESPONSABILITES
Les consid&ations ci'dessous ont ete publiees dans le Bulletin de la PrO'
vince du Canada, conune Avis du Mois du R. P. Provincial, Nous estimons
qu’elles meritent une diffusion plus large encore.

Le sens de ses responsabilites manque
souvent au religieux. Et c’est grave. On
reste des enfants, avec des caprices
d’enfants, des entetements d’enfants,
des reactions d’enfants, des attitudes
d'enfants. On a des habitudes (parfois
fort deplaisantes et desagreables pour
son entourage) dont on n’a aucun souci
de se corriger... comme des enfants.
Encore une fois, c’est grave. La cause
de tout cela? Peut-etre la securite materielle dont nous jouissons. Cette securite qui nous delivre du souci de notre
pain quotidien nous fait perdre la notion
de la valeur de ce pain, nous fait oublier la valeur du sacrifice et du travail
dont il est le prix. Et cette insouciance
materielle se transjx>rte alors facilement
dans les autres spheres de notre activite
et specialement dans notre vie spirituelle.
Nous avons des responsabilites d’etat de
vie devant Dieu et des responsabilites de
fonction devant la Congregation, la Communaute, les Confreres. Et on est portc a
faire bon marche de ces responsabilites
parce que, qu’on y soit fidele ou non, notre
vie materielle est assuree.
Prenons une comparaison dans le monde: un homme ayant femme et enfants.
Comme pere et epoux, il a des responsabilites de fonction dans son travail.
Pour sauvegarder I’union dans son foyer
il est oblige de passer bien des fois pardessus son amour-propre. Et pour assurer la vie materielle de ce foyer, il doit
parfois avaler bien des couleuvres a
son travail. La securite de son foyer
commande tout le reste et le garde fidele a son devoir. D ’autre part, que
pense-t-on nous-memes d’un pere de
famille qui quitte son foyer? ou qui gaspille son salaire dans la boisson ou le
jeu?
Si nous transposons maintenant ce petit
raisonnement dans notre vie, on voit
facilement ou le bat blesse. Notre vie
materielle est assuree, oui! et beaucoup
mieux que celle des gens du monde.
C’est entendu, nous avons remis a Dieu,

si Ton peut dire, le soin de nos soucis
materiels par notre vceu de Pauvrete et
il s’avere que Dieu est meilleur Pere
Nourricier que quiconque. Mais, du
coup, n’ayant plus cet aiguillon, se senton aussi responsable dans notre travail?
Disons tout de suite que le travail se fait
avec beaucoup de devouement, beaucoup de dynamisme. Et ici, comme ailleurs, les exceptions ne font que confirmer la regie generale. Mais reste
encore a faire ce travail non a sa guise,
mais suivant les directives donnees, en
pesant bien, avant d’agir et de parler,
les consequences de nos initiatives et de
nos paroles.
Mais vis-a-vis des devoirs de notre etat
de religienx, de nos voeux par lesquels on
s’est engage a tendre a la perfection? . . .
Notre fidelite correspond-elle a la fidelite
de Dieu vis-a-vis de nous? . . .
Si notre pain quotidien dependait de I’observation de nos Regies et Constitutions,
trouverait-on toutes les excuses que Ton
se donne pour y manquer?
Serait-on toujours aussi fatique pour ne
point aller a I’oraison? Consacrerait-on autant de temps a la detente? 11 serait peutetre bon parfois de se demander ce que
Ton ferait si on avait femme et enfants
quand on reclame telle ou telle chose, telle
ou telle permission, N ’y a-t-il pas certaines
choses dont on se priverait? certains voyages qu’on omettrait?
Une reflexion d’un revolutionnaire espagnol m’a toujours frappe: ”11 faudrait
que la vie des pretres devienne aussi
difficile que celle des simples chretiens”.
Et par ’’simples chretiens”, ce revolutionnaire entendait la vie des pauvres.
Nos relations nous amenent a frequenter
une classe plutot bourgeoise. Et nous
sommes portes a aligner nos exigeances
sur leur niveau de vie.
Est-il besoin de continuer cette enumeration ou chacun peut etre porte a voir
son confrere sans meme penser qu’il est
peut-etre le premier concerne. On est si
indulgent envers soi-meme. Mais precisement, cette indugence n’est-elle pas
une marque, un signe d’irresponsabilite?
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